Does the Huang he 黄河 flow down from Yu men guan 玉門關? -Poetic Images of the Source of the River- by 水谷 誠
一涼
州
詞
（
１
）
王
之
渙
河
上
白
雲

河
く
上
る
白
雲
の

一
片
孤
萬
仞
山
一
片
の
孤

萬
仞
の
山
羌
笛
何
須
怨
楊
柳
羌
笛
何
ぞ
須
ひ
ん
楊
柳
を
怨
む
を
春
光
不
度
玉
門
關
春
光
度
ら
ず
玉
門
關
單
刀
直
入
に
問
題
點
を
指
摘
し
よ
う
（
２
）。
本
詩
頭
の
「
河
」
は
涼
州
（
現
在
の
武
威
市
）
や
玉
門
關
か
ら
く
離
れ
た
と
こ
ろ
を
流
れ
て
い
る
。
河
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
甘
肅
省
に
入
る
と
、
河
は
省

州
か
ら
南
に
轉
じ
、
	

省
に
入
る
。
そ
し
て
、
河
源
流
は
こ
の
	


省
の
	
高
原
の
中
に
あ
る
。
現
代
の
地
圖
を
見
る
限
り
、
河
と
涼
州
・
玉
門
關
は
ほ
と
ん
ど
地
理
に
關
係
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
有
力
な
別
本
（
３
）で
は
、
「
河
」
で
は
な
く
「
沙
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
理
理
由
に
よ
り
、
「
沙
」
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
長
い
讀
詩
史
に
お
い
て
「
河
」
が
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
重
し
（
４
）、
王
之
渙
「
涼
州
詞
」
に
お
け
る
「
河
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
こ
で
の
河
源
流
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
干
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
（
５
）。
そ
こ
で
、
結
論
を
先
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
和
辻
哲
の
「
河
が
沙
か
ら
出
て
く
る
河
で
あ
る
（
６
）」
と
い
う
言
に
つ
き
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
河
は
西
の
遙
か
か
な
た
砂
の
中
か
ら
出
て
く
る
河
の
イ
メ
ー
ジ
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
李
白
「
公
無
渡
河
」
の
頭
で
い
う
「
河
西
來
決
崑
崙
咆
哮
萬
里
觸
龍
門
」
（
繆
本
卷
三
（
７
））
も
こ
の
範
圍
に
收
斂
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
162
河
は
玉
門
關
の
か
な
た
か
ら
流
れ
て
く
る
の
か
詩
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
河
源
流
に
つ
い
て
水
谷

う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
し
て
、
先
の
「
涼
州
詞
」
を
讀
ん
で
み
れ
ば
、
玉
門
關
外
の
砂
（
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
）
の
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
河
は
玉
門
關
外
の
砂
（
そ
し
て
河
源
は
崑
崙
）
か
ら
流
れ
て
來
る
か
ら
で
あ
る
。
二
河
源
流
に
つ
い
て
、
一
篇
の
目
す
べ
き
論
が
あ
る
。
中
野
美
代
子
「
河
源
流
考
政
治
と
地
理
の
あ
い
だ
（
８
）」
で
あ
る
。
以
下
、
こ
こ
で
本
稿
に
合
う
形
で
、
右
論
文
を

し
て
み
た
い
。
こ
の
「
河
源
流
考
」
は
四
小
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
「
ひ
と
つ
の
中
ソ
對
立
」
に
お
い
て
、
石
隸
實
「
ソ
	修
正

義
の
い
わ
ゆ
る
・地
理
發
見
・
を
駁
す
河
河
源
の
發
見
問
題
に
つ
い
て
（
９
）」
と
い
う
政
治
な
論
文
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
石
論
文
は
、
・
ロ
シ
ア
人
プ
ル
ジ
ェ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
ー
一
八
八
四
年
に
河
の
河
源
を
發
見
し
た
と
い
う
こ
と
に
對
し
て
、
中
國
側
で
は
は
る
か
以
に
代
よ
り
河
河
源
の
査
が
行
わ
れ
、
本
に
正
し
い
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ソ
	修
正

義
た
ち
は
、
河
伏
流
重
源
を
中
國
人
民
が
久
し
く
保
持
し
續
け
た
と
い
う
っ
た
見
解
を
振
り
ま
い
て
い
る
・
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
石
論
文
に
は
重
大
な
事
實
の
隱
蔽
も
し
く
は
す
り
替
え
が
あ
る
と
中
野
論
文
は
指
摘
し
、
以
下
の
で
、
詳
細
に
る
古
代
中
國
人
の
河
河
源
を
展
開
し
て
い
る
。
第
二
「
は
る
か
な
る
河
源
一
」
で
、
河
河
源
に
つ
い
て
『

書
』
「
禹
貢
」
初
出
の
積
石
（
ア
ム
ネ
・
マ
チ
ン
山
）
源
と
崑
崙
源
と
の
二
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
中
野
美
代
子
「
河
源
流
考
」
で
は
、
石
論
文
の
す
る
『
史
記
』
「
大
宛
傳
（
）」
『
書
』
「
西
域
傳
」
『
水
經
』
を
崑
崙
源
の
重
な
系
譜
と
位
置
づ
け
る
。
し
か
も
、
こ
の
崑
崙
源
に
つ
い
て
は
、
崑
崙
の
源
か
ら
ロ
ブ
ノ
ー
ル
の
鹽
澤
に
入
り
、
伏
流
し
て
積
石
か
ら
再
び
流
れ
い
づ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
正
確
に
伏
流
重
源
と
い
い
か
え
て
い
る
。
第
三
「
は
る
か
な
る
河
源
二
」
で
、
ロ
シ
ア
人
プ
ル
ジ
ェ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
ー
は
、
一
八
八
四
年
に
星
宿
に
し
單
な
測
量
を
し
た
。
こ
こ
で
の
標
高
三
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
以
測
量
し
た
ロ
ブ
ノ
ー
ル
は
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
河
水
は
低
き
か
ら
高
き
へ
流
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
プ
ル
ジ
ェ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
伏
流
重
源
は
完

に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
 ）。
第
四
「
遡
行
の
論
理
」
に
お
い
て
は
、
中
國
で
河
源
探
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
元
・
!の
"民
族
王
#に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
民
族
の
時
代
は
伏
流
重
源
に
$始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
中
國
が
今
日
關
心
を
%去
に
遡
行
さ
せ
て
、
河
源
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
河
は
玉
門
關
の
か
な
た
か
ら
流
れ
て
く
る
の
か
（
水
谷
）
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持
ち
續
け
て
い
た
と
斷
ず
る
の
は
大
き
な
り
だ
と
す
る
。
か
な
り
亂
暴
な

で
あ
り
、
や
や
斷
章
取
義
な
引
き
方
を
し
た
こ
と
を
、
中
野
氏
を
初
め
と
し
て
賢
に
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
た
だ
、
本
稿
に
關
係
す
る
も
の
と
し
て
、
「
河
源
流
考
」
に
は
重
な
二
つ
の
論
點
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
族
は
、
	代
以

の
河
河
源
は
Ａ
伏
流
重
源
に
始
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
の
點
は
さ
ら
に
重
で
あ
る
が
、
Ａ
伏
流
重
源
は
Ｂ
積
石
河
源
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
を
攝
す
る
か
た
ち
で
Ａ
が
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
河
源
流
考
」
は
地
理
學
と
史
學
に
力
點
を
置
い
た
た
め
、
文
學
の
王
之
渙
「
涼
州
詞
」
に
寄
り
を
し
て
い
な
い
。
假
に
章
を
改
め
て
、
少
し
で
も
王
之
渙
「
涼
州
詞
」
に
觸
れ
た
な
ら
ば
（
）、
本
稿
は
不
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
い
さ
さ
か
屋
上
屋
の
感
の
あ
る
本
稿
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
少
し
贅
言
し
て
み
た
い
。
三
文
學
の
方
面
に
お
い
て
も
、
河
河
源
に
關
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
豐
か
な
も
の
が
あ
る
。
代
に
限
っ
て
み
て
も
實
際
に
べ
れ
ば
應
接
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
大
量
の
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
河
河
源
に
關
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
上
記
「
河
源
流
考
」
の
二
に
加
え
て
、
Ｃ
と
し
て
天
河
河
源
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
加
え
る
必
が
あ
る
。
Ｃ
の
體
例
を
あ
げ
れ
ば
、
李
白
「
將
酒
」
の
「
河
之
水
天
上
來
流
到
不
復
回
」
（
繆
本
卷
三
）
が
あ
る
。
こ
の
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
牽
牛
織
女
傳
に
關
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
こ
と
も
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
Ｃ
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
關
係
が
な
い
の
で
こ
れ
以
上
詳
し
く
べ
な
い
。
Ｂ
（
積
石
河
源
）
の
詩
歌
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
『
詩
の

河
篇
』
「
河
源
（
）」
で
ま
と
め
て
引
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
參
照
す
る
こ
と
に
し
て
再
引
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
Ａ
（
伏
流
重
源
、
ち
崑
崙
河
源
）
は
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
一
で
あ
げ
た
李
白
の
「
公
無
渡
河
」
は
こ
れ
に
該
當
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
李
白
と
い
う
同
一
詩
人
の
中
に
河
河
源
の
イ
メ
ー
ジ
に
Ａ
（
「
公
無
渡
河
」
）
と
Ｃ
（
「
將
酒
」
）
と
が
同
居
し
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。
中
野
氏
が
Ａ
と
Ｂ
と
が
矛
盾
せ
ず
に
り
立
っ
て
い
る
と
破
し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
卓
見
で
あ
っ
た
。
文
學
に
は
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
 存
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
野
氏
の
!
か
ら
無
理
な
く
"き
出
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
も
う
少
し
河
源
に
關
#し
た
重
な
二
作
品
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
張
文
『
$仙
窟
』
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
%頭
、
&人
公
張
'は
河
河
源
（
Ｂ
積
石
山
で
あ
る
）
へ
使
(と
し
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
164
て
立
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
張
が
た
ど
る
は
「
張
騫
古
跡
」
と
あ
る
。
こ
の
に
つ
い
て
の
表
現
は
『
史
記
』
「
大
宛
傳
」
を
典
據
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
河
源
の
積
石
山
に
行
く
の
に
張
は
張
騫
の
っ
た
を
行
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
河
源
に
到
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
Ｂ
を
中
心
に
し
つ
つ
も
Ａ
を
交
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
中
野
氏
の
卓
見
、
「
Ａ
伏
流
重
源
は
Ｂ
積
石
河
源
と
矛
盾
し
な
い
」
見
事
な
見
本
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
小
の
書
き
出
し
が
河
源
を
た
ど
る
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
河
源
に
到
る
イ
メ
ー
ジ
に
Ａ
の
も
の
が
濃
厚
に
あ
る
と
い
う
點
は
重
で
あ
ろ
う
。に
、
王
維
の
「
使
至
塞
上
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
單
車
欲
問
邊
屬
國
	居


征
蓬
出
塞
歸
雁
入
胡
天
大
孤
直
長
河
日
圓
蕭
關
逢
候
騎

在
燕
然
こ
の
詩
の
第
六
句
目
の
「
長
河
」
を
河
と
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
居

」
（
蒙
古
自
治
エ
チ
ナ
旗
）
は
涼
州
（
郡
は
張
掖
）
に
屬
す
る
地
で
あ
り
、
王
之
渙
「
涼
州
詞
」
に
關
性
が
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
あ
た
り
を
『
水
經
』
卷
二
「
河
水
」
（
四
部
叢
刊
本
）
で
見
て
み
る
と
、
「
又
東
入
塞
、
	敦
煌
・
酒
泉
・
張
掖
郡
南
」
と
な
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
河
の
こ
の
部
分
は
、
伏
流
部
分
で
あ
る
の
で
、
河
川
ル
ー
ト
の
記
が
ひ
ど
く
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
そ
こ
ら
あ
た
り
の
ど
こ
か
の
地
中
を
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
（
こ
の
長
河
を
）「
河
」
と
と
る
の
は
、
中
國
古
典
詩
の
世
界
で
は
、
河
の
源
流
が
西
方
塞
外
の
地
で
あ
る
と

識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
當
時
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
）」
と
す
る
立
場
の
あ
る
こ
と
は
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
エ
チ
ナ
河
だ
と
し
て
も
、
河
伏
流
の
お
も
て
に
顏
を
出
し
た
一
支
流
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
點
が
承
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
詩
の
河
も
Ａ
の
イ
メ
ー
ジ
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
四
こ
れ
ま
で
Ａ
の
崑
崙
河
源
を
中
心
に
し
て
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
再
び
王
之
渙
「
涼
州
詞
」
に
っ
て
、
Ａ
の
崑
崙
河
源
に
よ
っ
て
解
釋
を
し
て
み
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
べ
て
み
た
い
。
第
一
句
目
「
河
上
白
雲
」
で
・
・
の
字
が
生
き
て
く
る
。
く
崑
崙
か
ら
流
れ
て
く
る
河
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
以
上
、
詩
境
は
い
河
は
玉
門
關
の
か
な
た
か
ら
流
れ
て
く
る
の
か
（
水
谷
）
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き
な
り
邊
塞
へ
と
ば
れ
る
。
そ
れ
に
さ
ら
に
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
第
二
句
目
「
一
片
孤
萬
仞
山
」
と
あ
る
。
こ
の
・萬
仞
山
・
は
、

高
原
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
崑
崙
山
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
孤
」
が
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
あ
る
。
崑
崙
山
に
あ
る
孤
で
あ
る
か
ら
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
第
三
句
目
の
「
羌
笛
」
は
、
移
動
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、
羌
族
の
地
・

高
原
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
河
河
源
	の
Ａ
	と
Ｂ
	
が
う
ま
く
重
な
り
合
う
。
心

い
ほ
ど
の
用
心
で
あ
る
。
第
四
句
目
「
春
光
不
度
玉
門
關
」
に
つ
い
て
は
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
を
越
え
た
崑
崙
山
の
こ
の
地
で
あ
る
か
ら
、
當
然
・玉
門
關
・
は
土
よ
り
の
は
る
か
向
こ
う
の
地
で
あ
る
。
「
春
光
」
は
な
か
な
か
玉
門
關
を
超
え
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
今
居
る
こ
の
地
に
お
い
て
お
や
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。ち
な
み
に
、
こ
の
「
玉
門
關
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば

の
玉
門
關
よ
り
も
、
の
玉
門
關
の
方
が
く
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
の
玉
門
關
の
方
が
、
樂
府
題
特
有
の
古
典
な
香
り
を
濃
厚
に
持
つ
か
ら
で
あ
る
（
）。
（
）
（
１
）
こ
の
「
涼
州
詞
」
と
い
う
詩
題
は
、
も
と
も
と
「
玉
門
關
聽
吹
笛
」
と
い
う
原
題
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
植
木
久
行
『
詩
物
語
』
（
二
〇
〇
二
年
四

大
修
書
店
）
二
十
一
頁
參
照
。
し
か
も
植
木
氏
に
よ
れ
ば
、
作
、
王
之
渙
は
實
際
に
玉
門
關
に
到
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
詩
は
そ
こ
で
の
實
體
驗
を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
本
論
は
、
（
４
）
に
べ
る
よ
う
に
、
讀
詩
史
に
お
い
て
、
本
詩
の
「
河
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
る
の
か
と
い
う
立
場
で
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
踏
み
ん
で
、
作
が
實
體
驗
を
ふ
ま
え
て
ど
の
よ
う
に
河
河
源
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
は
大
變
し
い
。
王
之
渙
の
場
合
、
彼
の
殘
存
作
品
が
少
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
本
詩
が
邊
塞
詩
の
初
期
に
屬
す
る
と
い
う
理
由
も
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
後
の
中
野
氏
の
論
文
で
べ
る
よ
う
に
、
河
河
源
の

	は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
點
は
重
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
く
ま
で
私
見
と
こ
と
わ
る
が
、
王
之
渙
も
後
で
	明
す
る
崑
崙
源
	で
本
詩
の
河
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
み
な
し
て
か
ま
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
（
２
）
こ
こ
で
の
問
題
點
の
指
摘
び
論
點
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
『
詩
解
釋
辭
典
』
（
一
九
八
七
年
十
一

大
修
書
店
）
八
四
頁
（
子
和
男
執
筆
）
に
詳
し
い
。
（
３
）
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
『
詩
紀
事
』
卷
二
十
六
や
『
樂
府
詩
集
』
卷
二
十
二
。
な
お
、
（
２
）
參
照
。
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（
４
）
代
ま
で
の
本
詩
の
受
容
に
お
い
て
、「
河
」
が
論
爭
の
種
に
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
重
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
代
か
ら
代
ま
で
の
河
河
源
の
イ
メ
ー
ジ
は
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
こ
で
假
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
文
字
の
同
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
河
」
と
「
沙
」
と
は
書
で
書
け
ば
非
常
に
接
し
た
形
に
な
る
。
む
し
ろ
、
「
沙
」
の
場
合
、
す
ぐ
下
の
「
	」
が
「
直
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
書
で
の
形
の
似
に
求
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
５
）
本
稿
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
植
木

（
１
）


書
二
十
四
頁
「
西
北
の
玉
門
關
と
西
南
の
河
源
地
帶
で
は
地
理
上
、
大
き
な
た
り
が
存
在
す
る
」
が
「
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
本
詩
を
味
わ
う
う
え
で
、
ほ
と
ん
ど
障
と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
部
分
に
筆
が
疑
問
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
植
木
氏
と
意
見
の
應
酬
を
し
た
が
、
植
木
氏
よ
り
貴
重
な
示
を
受
け
た
。
そ
の
點
も
本
稿
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
の
結
論
は
、
よ
り
向
上
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
植
木
氏
に
感
謝
す
る
第
で
あ
る
。
（
６
）
和
辻
哲
『
風
土
』（
岩
波
文
庫
一
九
七
九
年
）
一
四
九
頁
。
（
７
）
こ
の
詩
句
は
、『
書
』「
禹
貢
」
の
「
于
積
石
、
至
于
龍
門
西
河
」
を
直
接
の
典
據
と
し
つ
つ
も
、
以
下
に
べ
る
よ
う
な
崑
崙
河
源
を
も
受
け
入
れ
て
い
る
。
（
８
）
中
野
美
代
子
『
邊
境
の
風
景
』
（
北

大
學
圖
書
刊
行
會
一
九
七
九
年
三
）
收
。
も
と
、
『
日
本
日
本
人
』
一
九
七
六
年
玄

號
載
。
（
９
）
『
學
と
批
』
一
九
七
六
年
四
號
載
。
（
10）
石
論
文
で
は
、
崑
崙
 源
の
初
出
を
『
山
經
』
「
西
山
經
」
に
求
め
て
い
る
が
、
「
河
源
流
考
」
で
は
『
山
經
』
自
體
が
傳
に
基
づ
く
書
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
典
據
を
中
野
氏
は
不
!當
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
野
論
文
に
は
『
史
記
』
「
大
宛
傳
」
が
引
か
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
後
の
論
旨
の
つ
ご
う
上
、
確
"の
必
#が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
以
下
に
引
い
て
お
き
た
い
。
太
史
公
曰
、
「
禹
本
紀
」
言
「
河
出
崑
崙
。
崑
崙
其
高
二
千
五
百
餘
里
、
日

相
$隱
爲
光
明
也
。
其
上
有
醴
泉
・
瑤
池
。
」
今
自
張
騫
使
大
%之
後
也
、
窮
河
源
、
惡
睹
本
紀
謂
崑
崙
乎
。
故
言
九
州
山
川
、『
書
』
之
矣
。
至
「
禹
本
紀
」『
山
經
』
有
怪
物
、
余
不
敢
言
之
也
。
（
11）
さ
ら
に
中
野
論
文
で
は
付
言
し
て
、
プ
ル
ジ
ェ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
ー
は
ロ
ブ
ノ
ー
ル
が
鹽
湖
で
あ
り
、
河
が
淡
水
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。と
こ
ろ
で
、
本
&で
の
石
論
文
へ
の
批
は
重
#で
あ
り
、
論
文
の
骨
子
と
な
る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
中
野
氏
の
面
目
'如
た
る
と
こ
ろ
が
多
く
一
番
お
も
し
ろ
い
部
分
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
直
接
關
わ
ら
な
い
部
分
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。
（
12）
實
は
、
中
野

（
８
）

書
「
崑
崙
、
斜
め
な
ら
ん
と
す
」
一
六
〇
頁
で
王
之
渙
「
涼
州
詞
」
に
觸
れ
て
い
る
が
、
河
河
源
に
つ
い
て
は
ひ
と
言
も
觸
れ
て
い
な
い
。
河
は
玉
門
關
の
か
な
た
か
ら
流
れ
て
く
る
の
か
（
水
谷
）
167
（
13）
一
九
八
〇
年
三

會
思
想

（
14）
『
續
詩
解
釋
辭
典
』（
二
〇
〇
一
年
四

大
修
書
店
）
四
〇
～
一
頁
（
田
口
暢
穗
執
筆
）
か
ら
の
引
用
。
（
15）
こ
こ
で
い
う
代
「
玉
門
關
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
も
ち
ろ
ん
樂
府
題
と
し
て
の
「
涼
州
詞
」
か
ら
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
王
之
渙
は
代
の
「
玉
門
關
」
を
意
識
し
て
作
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
念
の
た
め
こ
こ
に
す
。
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